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表 1．初等教育と前期中等教育の拡充のバランス
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終学年進級率は、1999 年度から 2014 年度
－.29.－































































































































































チュバ・アンパウ地区 4,219 13.2 91.8 (88.5) 84.2 (86.1)
WK中学校 467 10.6
プレク・プノウ地区 2,054 11.6 93.7 (95.9) 55.5 (54.1)
PP中学校 297 10.6








































ペンの 12 地区のなかの 2 地区（チュバ・ア
ンパウ地区、プレク・プノウ地区）それぞ










は 4.8 人、全国平均では 4.6 人である。
本調査では、2016 年 3 月 14 日～ 3 月 18


















チュバ・アンパウ地区 1.7 (0.6) 2.4 (1.3) 0.9 (0.3)
プレク・プノウ地区 7.4 (5.4) 1.9 (1.2) 5.2 (2.3)
)5.2( 9.3)5.1( 7.1)7.1( 8.2ンペンノプ







チュバ・アンパウ地区 20.7 (17.5) 15.8 (22.8) 13.1 (11.9)
プレク・プノウ地区 22.9 (18.9) 19.6 (22.2) 11.8 (8.7)
プノンペン 14.3 (12.3) 7.0 (7.8) 20.9 (19.7)


















































表 6．本稿の分析対象（WK 中学校、PP 中学校それぞれの回答者数）
WK中学校 429 202 225 52.4




学校名 合計 男子 女子
欠損値 4
出典：筆者による「カンボジアにおける前期中等教育の質的要因に関する調査」より作成.










WK 中学校と PP 中学校は国道から外れた
ところに位置しており、在籍登録生徒数は










ケート調査票は合計 682 件で、WK 中学校で

























図 1 は、WK 中学校と PP 中学校それぞれ
の学年ごとの生徒数を表したものである。
両校とも、学年進行に伴って生徒数が減少






状況を見るため、WK 中学校と PP 中学校そ
れぞれの生徒の年齢と学年をかけ合わせた。


































歳の生徒の半数以上（WK 中学校の 14 歳の
生徒のうち 88 人（57.1％）、PP 中学校の 14
歳の生徒のうち 59 人（50.4％））が 8 年次







の 7 年次生の 75.9％（123 人）、8 年次生の
78.3％（119 人）、9年次生の 83.5％（91 人）
が 20 分未満であり、PP 中学校ではそれぞ
れの学年で、93.4％（99人）と86.8％（79人）、
98.0％（49 人）が 20 分未満で通学していた。









である。WK 中学校の生徒は 7 年次から 9 年
次のどの学年においてもバイク通学の生徒
がもっとも多く、その割合は 9 割前後であ














がわかる（27 人（8年次）→ 26 人（9年次））。









徒歩 自転車 バイク その他
7年次 7 3 152 0
8 年次 16 3 133 0
9 年次 8 7 93 1
合計 31 13 378 1
（PP 中学校）
徒歩 自転車 バイク その他
7年次 5 30 71 1
8 年次 3 27 59 0
9 年次 5 26 19 0










年次）→ 19 人（9 年次））。PP 中学校ほど顕
著ではないが、WK 中学校においても同様の
傾向が見られる（152 人（8 年次）→ 109 人




































































7年次 65 6 17 40 10 18
8 年次 83 5 19 24 8 13
9 年次 54 2 15 10 11 16










7年次 61 3 4 17 7 12
8 年次 59 0 3 12 5 6
9 年次 42 0 0 3 1 3


















































7年次 49 37 2 43 3 24
8 年次 60 17 2 32 3 34
9 年次 37 14 3 29 5 18










7年次 63 22 2 12 0 7
8 年次 57 12 0 13 1 3
9 年次 35 4 0 5 0 5






























中学校では約 3、または 2 割強にとどまる。
一方、プライベート・チュータリングを受
講する生徒の割合は、WK 中学校では 3 割か
ら 4 割程度であるのに対して、PP 中学校で






















1 時間あたり 100 リエル程度の受講料であ
り、一方、プライベート・チュータリング
























受講者数の推移は 125 人（7年次）、128 人（8
年次）、95 人（9 年次）であり、PP 中学校
のプライベート・チュータリングの受講者























































しており、特に、8 年次から 9 年次にかけ
ての減少幅が相対的に大きい、2）8 年次か




PP 中学校において、バイク通学する 9 年次
の生徒の割合が大きく減少する、5）両校
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Although Cambodia is able to provide most primary-school-age children 
opportunities for learning at school, the country is still far from achieving 
secondary-level schooling for all children. Nearly 80% of pupils who graduate 
from primary education go on to lower secondary education, but less than half of 
them go on to the final year of lower secondary education (i.e., the ninth grade). 
This means more than half the students are leaving schools before completing their 
lower secondary education. This paper examines where this reduction of enrolment 
happens, how it happens, and what the associated factors are. 
A questionnaire was conducted by the author in March 2016 at two public 
lower secondary schools in Phnom Penh, the capital city of Cambodia. The 
population for this research was all the students at the schools, i.e., 682 students: 
429 for WK School and 253 for PP School. 
The findings of this study are ten-fold. 1) With each grade promotion at the 
schools, the number of students decreases, especially between the eighth and ninth 
grades. 2) The decrease between the eighth and the ninth grades is more evident 
at PP School. 3) Many students come to school by motor bike, and this is more 
common at WK School. 4) At PP School, the percentage of students who come 
to school by motor bike dramatically decreases in the ninth grade. 5) For both 
schools, there may be a correlation between the student decrease from the eighth 
to the ninth grades and the decrease in students who come to school by motor bike. 
6) Many parents of PP School students engage in agricultural work, while those 
of WK School students do various kinds of work. 7) For each grade level, the 
number of fathers and mothers who are doing agricultural work decreases as their 
children are promoted. 8) More students attend extra classes at WK School, while 
more students receive private tutoring at PP School. 9) Attending extra classes or 
receiving private tutoring may not correlate to grade promotion. 10) A reason the 
percentage of students attending extra classes is lower at PP School may be that 
at this school, a free after-school study club is available. Extra classes and private 
tutoring require payment.
